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Abstract
The infl ation of credit has accelerated in major countries since the 1980s, at which point 
Reaganomics in the U.S.A. triggered the liberalization of banking and securitization of bonds. 
This occurred in three main steps: 1) The return of bond currencies from Japan to the United 
States up until the mid-1990s, 2) amplifi cation of credit creation by bond currencies based on 
credit default swaps immediately after the “Lehman Shock,” and 3) the intensifi cation of debt 
currency and the monopolization of the rights of currency issuance by global fi nancial capital, 
which has progressed according to the implementation of special drawing rights that are in place 
up until the mid-2020s.
Each step corresponds to the "unipolarization of wealth" and a period of the germination/
formation/establishment of global fi nancial capital, which has increased the labor dominance of 
the world's working population.
I interpret the period after the 1980s to be characterized by the germination of the World  
Informational Economy System, which is different from the World Industrial Economy System 
that emerged after the Industrial Revolution. By dividing this forty-year historical trend into 
three periods, this paper redefines Karl Marx's “Labor Theory of Value” and proposes a new 
status among the world’s production chains from service labors.
First, “Expansive Reproduction Theory” can be applied among three sectors: public goods, 
consumer goods, and production goods. Then, for each year in a 15-year period, it is possible to 
calculate the increase in the organic composition of capital and accumulation of capital for each 
of the three sectors above, step by step.
By performing these steps, it is possible to determine the necessary and suffi cient conditions 
for labor regeneration of the world’s workable population and to derive the implications of 
the results. In other words, this formula can explain how 99 percent of the world's workable 
population came under the control of 1 percent in terms of global fi nancial capital and how the 









































































life and rights associated with life (which together are called survival rights) due to low wages 
and unstable irregular service labor. It can also be used to identify possibilities regarding how the 
Globally Multilayered Structure between the workers, capital, and products could be resolved, 













































































































提携 )を急拡大するとともに、ABS (Asset Backed 











































































































































































































































































































































































































































































































　　Ⅱ　1200C2＋ 300V2＋ 300M2 ＝ 1800W2　（消費財部門）
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　　Ⅱ　1200C2＋ 300V2＋ 300M2 ＝ 1800W2　（消費財部門）

























































     6429C1+1071V1+429M1ii+71M1iii=8000W1






















Ⅱ 1347C2+ 431V2+ 431M2=2209W2






























































































































































































































Ⅰ  5000 C1 ＋ 1000 V1 ＋ 1000 M1 = 7000 W1
Ⅱ  1200 C2 ＋  300 V2 ＋  300 M2 =  1800 W2
Ⅲ   200 C3 ＋  100 V3 ＋  100 M3 =    400 W3
Ⅰ 5000C1 ＋ 1000V1 ＋ 1000M1 = 7000W1　（蓄積率 40 %）
→ 5000C1 ＋ 1000V1 ＋ (400Ma1 + 600Mb1) = 7000W1
→ 5000C1 ＋ 1000V1 ＋ (333Mk1 + 67Mv1 + 514M1ⅱ + 86M1ⅲ ) = 7000W1
→ 5333C1 ＋ 1067V1 ＋ 514M1ⅱ + 86M1ⅲ = 7000W1 




Ⅱ 1200C2 ＋ 300V2 ＋ 300M2 = 1800W2
→ 1200C2 ＋ 300V2 ＋ (229Mk2 ＋ 61Mv2 ＋ 10Mb2) = 1800W2
　　　　　　　　　　　*　229Mk2＝1429 Vⅱ（915V1ⅱ ＋ 514M1ⅱ） - 1200C2
→ 1200C2 ＋ 300V2 ＋ (229Mk2 ＋ 61Mv2 ＋ 8M2ⅱ ＋ 2M2ⅲ ) = 1800W2
→ 1429C2 ＋ 361V2 ＋ 8M2ⅱ ＋ 2M2ⅲ = 1800W2
→ 1429C2 ＋ (271V2ⅱ ＋ 8M2ⅱ ) ＋ (90V2ⅲ ＋　2M2ⅲ )=1800W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分92Vⅲ
*  蓄積率 97 %（229Mk2 ＋ 61Mv2＝290M2/300M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 200C3 ＋ 100V3 ＋ 100M3 = 400W3





→ 200C3 + 100V3　+　(130Mk3 ＋ 65Mv3 + 95Mb3) = 590W3
→ 330C3 ＋ 165V3 ＋ 95Mb3　= 590W3
＊蓄積率 195 %（130Mk3 ＋ 65Mv3＝195M3/100M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　121 ％（290M2＋195M3＝485M /400M）
2年目
Ⅰ  5333C1 ＋ 1067V1 ＋ 1067M1 = 7467W1
Ⅱ  1429C2 ＋  361V2 ＋   361M2 = 2151W2
Ⅲ  330C3 ＋  165V3 ＋   165M3 =   661W3
Ⅰ 5333C1 ＋ 1067V1 ＋ 1067M1 = 7467W1　（蓄積率 40 %）
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→ 5333C1 ＋ 1067V1 ＋ (427Ma1 + 640Mb1) = 7000W1
→ 5333C1 ＋ 1067V1 ＋ (356Mk1 + 71Mv1 + 520M1ⅱ + 120M1ⅲ ) = 7000W1
→ 5689C1 ＋ 1138V1 ＋ 520M1ⅱ + 120M1ⅲ = 7000W1 




Ⅱ 1429C2 ＋ 361V2 ＋ 361M2 = 2151W2
→ 1429C2 ＋ 361V2 ＋ (15Mk2 ＋ 281Mv2 ＋ 65Mb2) = 2151W2
　　　　*　15Mk2＝1444 Vⅱ（924V1ⅱ ＋ 520M1ⅱ） - 1429C2
→ 1429C2 ＋ 361V2 ＋ (15Mk2 ＋ 281Mv2 ＋ 52M2ⅱ ＋ 13M2ⅲ ) = 2151W2
→ 1444C2 ＋ 642V2 ＋ 52M2ⅱ ＋ 13M2ⅲ = 2151W2
→ 1444C2 ＋ (441V2ⅱ ＋ 52M2ⅱ ) ＋ (202V2ⅲ ＋　13ⅲ )=2151W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分215Vⅲ
*  蓄積率 82%（15Mk2 ＋ 281Mv2＝296M2/361M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 330C3 ＋ 165V3 ＋ 165M3 = 661W3





→ 330C3　+　165V3　+　(218Mk3 ＋ 109Mv3 + 162Mb3) = 984W3
→ 549C3 ＋ 274V3 ＋ 162Mb3　= 984W3
＊蓄積率 198 %（218Mk3 ＋ 109Mv3＝327M3/165M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　118 ％（296M2＋327M3＝623M /526M）
3年目
Ⅰ  5689C1 ＋ 1138V1 ＋ 1138M1 = 7964W1
Ⅱ  1444C2 ＋  642V2 ＋   642M2 = 2728W2
Ⅲ  549C3 ＋  274V3 ＋   274M3 =   1097W3
Ⅰ 5689C1 ＋ 1138V1 ＋ 1138M1 = 7964W1　（蓄積率 40 %）
→ 5689C1 ＋ 1138V1 ＋ (455Ma1 + 683Mb1) = 7964W1
→ 5689C1 ＋ 1138V1 ＋ (379Mk1 + 76Mv1 + 495M1ⅱ + 188M1ⅲ ) = 7964W1
→ 6068C1 ＋ 1214V1 ＋ 495M1ⅱ + 188M1ⅲ = 7000W1 




Ⅱ 1444C2 ＋ 642V2 ＋ 642M2 = 2728W2
→ 1444C2 ＋ 642V2 ＋ (-70Mk2 ＋ 516Mv2 ＋ 196Mb2) = 2728W2
26 李　　　東　碩
　　　　*　-70Mk2＝1374 Vⅱ（879V1ⅱ ＋ 495M1ⅱ） - 1444C2
→ 1444C2 ＋ 642V2 ＋ (-70Mk2 ＋ 516Mv2 ＋ 136M2ⅱ ＋ 60M2ⅲ ) = 2728W2
→ 1374C2 ＋ 1158V2 ＋ 136M2ⅱ ＋ 60M2ⅲ = 2728W2
→ 1374C2 ＋ (811V2ⅱ ＋ 136M2ⅱ ) ＋ (347V2ⅲ ＋　60M2ⅲ )=2728W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分407Vⅲ
*  蓄積率 69%（-70Mk2 ＋ 516Mv2＝497M2/642M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 549C3 ＋ 274V3 ＋ 274M3 = 1097W3





→ 549C3　+　274V3　+　(380Mk3 ＋ 190Mv3 + 296Mb3) = 1689W3
→ 929C3 ＋ 465V3 ＋ 296Mb3　= 590W3
＊蓄積率 208 %（380Mk3 ＋ 190Mv3＝570M3/274M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　111 ％（446M2＋570M3＝1016M /916M）
4年目
Ⅰ  6068C1 ＋ 1214V1 ＋ 1214M1 = 8495W1
Ⅱ  1374C2 ＋  1158V2 ＋   1158M2 = 3690W2
Ⅲ  929C3 ＋  465V3 ＋   465M3 =   1858W3
Ⅰ 6068C1 ＋ 1214V1 ＋ 1214M1 = 8495W1　（蓄積率 40 %）
→ 6068C1 ＋ 1214V1 ＋ (486Ma1 + 728Mb1) = 8495W1
→ 6068C1 ＋ 1214V1 ＋ (405Mk1 + 81Mv1 + 434M1ⅱ + 294M1ⅲ ) = 8495W1
→ 6473C1 ＋ 1295V1 ＋ 434M1ⅱ + 294M1ⅲ = 8495W1 




Ⅱ 1374C2 ＋ 1158V2 ＋ 1158M2 = 3690W2
→ 1374C2 ＋ 1158V2 ＋ (-167Mk2 ＋ 791Mv2 ＋ 535Mb2) = 3690W2
　　　　* -167Mk2＝1207 Vⅱ（772V1ⅱ ＋ 434M1ⅱ） - 1374C2
→ 1374C2 ＋ 1158V2 ＋ (-167Mk2 ＋ 791Mv2 ＋ 290M2ⅱ ＋ 245M2ⅲ ) = 3690W2
→ 1207C2 ＋ 1949V2 ＋ 558M2ⅱ ＋ 245M2ⅲ = 3690W2
→ 1207C2 ＋ (1391V2ⅱ ＋ 290M2ⅱ ) ＋ (558V2ⅲ ＋ 245M2ⅲ )=3690W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分803Vⅲ
*  蓄積率 54 %（-167Mk2 ＋ 791Mv2＝624M2/1158M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 929C3 ＋ 465V3 ＋ 465M3 = 1858W3
→ 929C3 ＋ 465V3 ＋ (689Mk3 ＋ 345Mv3 - 569Mb3) = 1858W3
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→ 929C3　+　465V3　+　(689Mk3 ＋ 345Mv3 + 569Mb3) = 2997W3
→ 1618C3 ＋ 809V3 ＋ 569Mb3　= 2997W3
＊蓄積率 223 %（689Mk3 ＋ 345Mv3＝1034M3/465M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　102 ％（624M2＋1034M3＝1658M /465M）
5年目
Ⅰ  6473C1 ＋ 1295V1 ＋ 1295M1 = 9062W1
Ⅱ  1207C2 ＋  1949V2 ＋   1949M2 = 5104W2
Ⅲ  1618C3 ＋  809V3 ＋   809M3 =   3237W3
Ⅰ 6473C1 ＋ 1295V1 ＋ 1295M1 = 9062W1　（蓄積率 40 %）
→ 6473C1 ＋ 1295V1 ＋ (518Ma1 + 777Mb1) = 9062W1
→ 6473C1 ＋ 1295V1 ＋ (432Mk1 + 86Mv1 + 332M1ⅱ + 445M1ⅲ ) = 9062W1
→ 6904C1 ＋ 1381V1 ＋ 332M1ⅱ + 445M1ⅲ = 9062W1 




Ⅱ 1207C2 ＋ 1949V2 ＋ 1949M2 = 5104W2
→ 1207C2 ＋ 1949V2 ＋ (-285Mk2 ＋ 954Mv2 ＋ 1280Mb2) = 5104W2
　　　　* -285Mk2＝992 Vⅱ（590V1ⅱ ＋ 332M1ⅱ） - 1207C2
→ 1207C2 ＋ 1949V2 ＋ (-285Mk2 ＋ 954Mv2 ＋ 489M2ⅱ ＋ 790M2ⅲ ) = 5104W2
→ 922C2 ＋ 2904V2 ＋ 489M2ⅱ ＋ 790M2ⅲ = 5104W2
→ 922C2 ＋ (2051V2ⅱ ＋ 489M2ⅱ ) ＋ (852V2ⅲ ＋ 790M2ⅲ )=5104W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分1642Vⅲ
*  蓄積率 34%（-285Mk2 ＋ 954Mv2＝669M2/1949M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 1618C3 ＋ 809V3 ＋ 809M3 = 3237W3
→ 1618C3 ＋ 809V3 ＋ (1260Mk3 ＋ 630Mv3 - 1080Mb3) = 3237W3




→ 1618C3 + 809V3 + (1260Mk3 ＋ 630Mv3 + 95Mb3) = 4412W3
→ 2878C3 ＋ 1439V3 ＋ 1080Mb3 = 4412W3




Ⅰ  6904C1 ＋ 1381V1 ＋ 1381M1 = 9666W1
Ⅱ  922C2 ＋  2903V2 ＋   2903M2 = 6728W2
Ⅲ  2878C3 ＋  1439V3 ＋   1439M3 = 5756W3
Ⅰ 6904C1 ＋ 1381V1 ＋ 1381M1 = 9666W1　（蓄積率 40 %）
→ 6904C1 ＋ 1381V1 ＋ (552Ma1 + 829Mb1) = 9666W1
→ 6904C1 ＋ 1381V1 ＋ (460Mk1 + 92Mv1 + 201M1ⅱ + 628M1ⅲ ) = 9666W1
→ 7364C1 ＋ 1473V1 ＋ 201M1ⅱ + 628M1ⅲ = 9666W1 




Ⅱ 922C2 ＋ 2904V2 ＋ 2904M2 = 6728W2
→ 922C2 ＋ 2904V2 ＋ (-363Mk2 ＋ 792Mv2 ＋ 2474Mb2) = 6728W2
　　　　*　-363Mk2＝558 Vⅱ（357V1ⅱ ＋ 201M1ⅱ） - 922C2
→ 922C2 ＋ 2904V2 ＋ (-363Mk2 ＋ 792Mv2 ＋ 596M2ⅱ ＋ 2878M2ⅲ ) = 6728W2
→ 558C2 ＋ 3695V2 ＋ 596M2ⅱ ＋ 2878M2ⅲ = 6728W2
→ 558C2 ＋ (2471V2ⅱ ＋ 596M2ⅱ ) ＋ (1225V2ⅲ ＋ 1878M2ⅲ )=6728W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分3103Vⅲ
*  蓄積率 15 %（-363Mk2 ＋ 792Mv2＝429M2/2903M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 2878C3 ＋ 1439V3 ＋ 1439M3 = 5756W3





→ 2878C3 + 1439V3 + (1968Mk3 ＋ 984Mv3 + 1513Mb3) = 8782W3
→ 4846C3 ＋ 2423V3 ＋ 1513Mb3 = 8782W3
＊蓄積率 205 %（1968Mk3 ＋ 984Mv3＝2952M3/1439M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　78 ％（429M2＋2952M3＝3381M /4342M）
7年目
Ⅰ  7364C1 ＋ 1473V1 ＋ 1473M1 = 10310W1
Ⅱ  558C2 ＋  3965V2 ＋   3965M2 = 7949W2
Ⅲ  4846C3 ＋  2423V3 ＋   2423M3 = 9692W3
Ⅰ 7364C1 ＋ 1473V1 ＋ 1473M1 = 10310W1　（蓄積率 40 %）
→ 7364C1 ＋ 1473V1 ＋ (589Ma1 + 883Mb1) = 10310W1
→ 7364C1 ＋ 1473V1 ＋ (491Mk1 + 98Mv1 + 91M1ⅱ + 792M1ⅲ ) = 10310W1
→ 7855C1 ＋ 1571V1 ＋ 91M1ⅱ + 792M1ⅲ = 10310W1 
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Ⅱ 558C2 ＋ 3965V2 ＋ 3965M2 = 7949W2
→ 558C2 ＋ 3965V2 ＋ (-305Mk2 ＋ 413Mv2 ＋ 3587Mb2) = 7949W2
　　　　*　-305Mk2＝253 Vⅱ（162V1ⅱ ＋ 91M1ⅱ） - 558C2
→ 558C2 ＋ 3965V2 ＋ (-305Mk2 ＋ 413Mv2 ＋ 471M2ⅱ ＋ 3116M2ⅲ ) = 7949W2
→ 254C2 ＋ 4109V2 ＋ 471M2ⅱ ＋ 3116M2ⅲ = 7949W2
→ 254C2 ＋ (2481V2ⅱ ＋ 471M2ⅱ ) ＋ (1627V2ⅲ ＋ 3116M2ⅲ )=7949W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分4743Vⅲ
*  蓄積率 3 %（-305Mk2 ＋ 413Mv2＝108M2/3965M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 4846C3 ＋ 2423V3 ＋ 2423M3 = 9692W3
→ 4846C3 ＋ 2423V3 ＋ (2098Mk3 ＋ 1049Mv3 - 725Mb3) = 9692W3




→ 4846C3 + 2423V3 + (2098Mk3 ＋ 1049Mv3 + 725Mb3) = 11141W3
→ 6944C3 ＋ 3472V3 ＋ 725Mb3 = 11141W3
＊蓄積率 130 %（2098Mk3 ＋ 1049Mv3＝3147M3/2423M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　53 ％（108M2＋3147M3＝3255M /2423M）
8年目
Ⅰ  7855C1 ＋ 1571V1 ＋ 1571M1 = 10998W1
Ⅱ  254C2 ＋  4109V2 ＋  4109M2 = 8471W2
Ⅲ  6944C3 ＋  3472V3 ＋  3472M3 =  13889W3
Ⅰ 7855C1 ＋ 1571V1 ＋ 1571M1 = 10998W1　（蓄積率 40 %）
→ 7855C1 ＋ 1571V1 ＋ (629Ma1 + 942Mb1) = 10998W1
→ 7855C1 ＋ 1571V1 ＋ (524Mk1 + 105Mv1 + 33M1ⅱ + 909M1ⅲ ) = 10998W1
→ 8379C1 ＋ 1676V1 ＋ 33M1ⅱ + 909M1ⅲ = 10998W1 




Ⅱ 254C2 ＋ 4109V2 ＋ 4109M2 = 8471W2
→ 254C2 ＋ 4109V2 ＋ (-161Mk2 ＋ 150Mv2 ＋ 4119Mb2) = 8471W2
　　　　*　-161Mk2＝92 Vⅱ（59V1ⅱ ＋ 33M1ⅱ） - 254C2
→ 254C2 ＋ 4109V2 ＋ (-161Mk2 ＋ 150Mv2 ＋ 239M2ⅱ ＋ 3880M2ⅲ ) = 8471W2
→ 92C2 ＋ 4259V2 ＋ 239M2ⅱ ＋ 3880M2ⅲ = 8471W2
30 李　　　東　碩
→ 92C2 ＋ (2308V2ⅱ ＋ 239M2ⅱ ) ＋ (1951V2ⅲ ＋ 3880M2ⅲ )=8471W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分5831Vⅲ
*  蓄積率 0 %（-161Mk2 ＋ 150Mv2＝ -11M2/4109M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 6944C3 ＋ 3472V3 ＋ 3472M3 = 13889W3
→ 6944C3 ＋ 3472V3 ＋ (1412Mk3 ＋ 706Mv3 - 1354Mb3) = 13889W3




→ 6944C3 + 3472V3 + (1412Mk3 ＋ 706Mv3 + 1354Mb3) = 13889W3
→ 8357C3 ＋ 4178V3 ＋ 1354Mb3 = 13889W3
＊蓄積率 61 %（1412Mk3 ＋ 706Mv3＝2118M3/3472M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　28 ％（-11M2＋2118M3＝2107M /7581M）
9年目
Ⅰ  8379C1 ＋ 1676V1 ＋ 1676M1 = 11731W1
Ⅱ  92C2 ＋  4259V2   ＋   4259M2 = 8610W2
Ⅲ  8357C3 ＋  4178V3 ＋4178M3 = 16714W3
Ⅰ 8379C1 ＋ 1676V1 ＋ 1676M1 = 11731W1　（蓄積率 40 %）
→ 8379C1 ＋ 1676V1 ＋ (671Ma1 + 1006Mb1) = 11731W1
→ 8379C1 ＋ 1676V1 ＋ (559Mk1 + 112Mv1 + 11M1ⅱ + 995M1ⅲ ) = 11731W1
→ 8938C1 ＋ 1788V1 ＋ 11M1ⅱ + 995M1ⅲ = 11731W1 




Ⅱ 92C2 ＋ 4259V2 ＋ 4259M2 = 8610W2
→ 92C2 ＋ 4259V2 ＋ (-62Mk2 ＋ 47Mv2 ＋ 4273Mb2) = 8610W2
　　　　*　-62Mk2＝31Vⅱ（20V1ⅱ ＋ 11M1ⅱ） - 92C2
→ 92C2 ＋ 4259V2 ＋ (-62Mk2 ＋ 47Mv2 ＋ 91M2ⅱ ＋ 4183M2ⅲ ) = 8610W2
→ 30C2 ＋ 4306V2 ＋ 91M2ⅱ ＋ 4183M2ⅲ = 8610W2
→ 30C2 ＋ (2174V2ⅱ ＋ 91M2ⅱ ) ＋ (2133V2ⅲ ＋ 4183M2ⅲ )=8610W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分6316Vⅲ
*  蓄積率 0%（-62Mk2 ＋ 47Mv2＝ -15M2/4259M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 8357C3 ＋ 4178V3 ＋ 4178M3 = 16714W3
→ 8357C3 ＋ 4178V3 ＋ (721Mk3 ＋ 361Mv3 - 3097Mb3) = 16714W3





→ 8357C3 + 4178V3 + (721Mk3 ＋ 361Mv3 + 3097Mb3) = 16714W3
→ 8357C3 ＋ 4178V3 ＋ 3097Mb3 = 16714W3
＊蓄積率 26%（721Mk3 ＋ 361Mv3＝1082M3/4178M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　13 ％（-15M2＋1082M3＝1067M /8437M）
10年目
Ⅰ  8938C1 ＋ 1788V1 ＋ 1788M1 = 12513W1
Ⅱ  30C2 ＋  4306V2 ＋   4306M2 = 8643W2
Ⅲ  9078C3 ＋  4539V3 ＋  4539M3 = 18156W3
Ⅰ 8938C1 ＋ 1788V1 ＋ 1788M1 = 12513W1　（蓄積率 40 %）
→ 8938C1 ＋ 1788V1 ＋ (715Ma1 + 1073Mb1) = 12513W1
→ 8938C1 ＋ 1788V1 ＋ (596Mk1 + 119Mv1 + 4M1ⅱ + 1069M1ⅲ ) = 12513W1
→ 9534C1 ＋ 1907V1 ＋ 4M1ⅱ + 1069M1ⅲ = 12513W1 




Ⅱ 30C2 ＋ 4306V2 ＋ 4306M2 = 8643W2
→ 30C2 ＋ 4306V2 ＋ (-21Mk2 ＋ 14Mv2 ＋ 4312Mb2) = 8643W2
　　　　*　-21Mk2＝10Vⅱ（6V1ⅱ ＋ 4M1ⅱ） - 30C2
→ 30C2 ＋ 4306V2 ＋ (-21Mk2 ＋ 14Mv2 ＋ 30M2ⅱ ＋ 4282M2ⅲ ) = 8643W2
→ 10C2 ＋ 4321V2 ＋ 30M2ⅱ ＋ 4282M2ⅲ = 8643W2
→ 10C2 ＋ (2103V2ⅱ ＋ 30M2ⅱ ) ＋ (2217V2ⅲ ＋ 4282M2ⅲ )=8643W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分6499Vⅲ
*  蓄積率0%（-21Mk2 ＋ 14Mv2＝ -7M2/4306M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 9078C3 ＋ 4539V3 ＋ 4539M3 = 18156W3
→ 9078C3 ＋ 4539V3 ＋ (390Mk3 ＋ 195Mv3 - 3954Mb3) = 18156W3




→ 9078C3 + 4539V3 + (390Mk3 ＋ 195Mv3 + 3954Mb3) = 18156W3
→ 9468C3 ＋ 4734V3 ＋ 3954Mb3 = 18156W3
＊蓄積率 13 %（390Mk3 ＋ 195Mv3＝585M3/4539M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　7 ％（-7M2＋585M3＝578M /8848M）
11年目
Ⅰ  9534C1 ＋ 1907V1 ＋ 1907M1 = 13347W1
Ⅱ  10C2 ＋  4321V2 ＋  4321= 8651W2
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Ⅲ  9468C3 ＋ 4734V3 ＋ 4734M3 = 18936W3
Ⅰ 9534C1 ＋ 1907V1 ＋ 1907M1 = 13347W1　（蓄積率 40 %）
→ 9534C1 ＋ 1907V1 ＋ (763Ma1 + 1144Mb1) = 13347W1
→ 9534C1 ＋ 1907V1 ＋ (636Mk1 + 127Mv1 + 1M1ⅱ + 1143M1ⅲ ) = 13347W1
→ 10169C1 ＋ 2034V1 ＋ 1M1ⅱ + 1143M1ⅲ = 13347W1 




Ⅱ 10C2 ＋ 4321V2 ＋ 4321M2 = 8651W2
→ 10C2 ＋ 4321V2 ＋ (-7Mk2 ＋ 5Mv2 ＋ 4323Mb2) = 8651W2
　　　　*　-7Mk2＝3Vⅱ（2V1ⅱ ＋ 1M1ⅱ） - 10C2
→ 10C2 ＋ 4321V2 ＋ (-7Mk2 ＋ 5Mv2 ＋ 10M2ⅱ ＋ 4313M2ⅲ ) = 8651W2
→ 3C2 ＋ 4325V2 ＋ 10M2ⅱ ＋ 4313M2ⅲ = 8651W2
→ 3C2 ＋ (2064V2ⅱ ＋ 10M2ⅱ ) ＋ (2261V2ⅲ ＋ 4313M2ⅲ )=8651W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分6574Vⅲ
*  蓄積率 0%（-7Mk2 ＋ 5Mv2＝ -2M2/4321M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 9468C3 ＋ 4734V3 ＋ 4734M3 = 18936W3





→ 9468C3 + 4734V3 + (280Mk3 ＋ 140Mv3 + 4314Mb3) = 18936W3
→ 9468C3 ＋ 4734V3 ＋ 4314Mb3 = 18936W3
＊蓄積率 9 %（280Mk3 ＋ 140Mv3＝420M3/4734M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　5 ％（-2M2＋420M3＝418M /9055M）
12年目
Ⅰ  10169C1 ＋ 2034V1 ＋ 2034M1 = 14237W1
Ⅱ  3C2 ＋  4325V2 ＋  4325= 8654W2
Ⅲ  9749C3 ＋ 4874V3 ＋ 4874M3 = 19497W3
Ⅰ 10169C1＋2034V1＋2034M1 = 14237W1　（蓄積率 40 %）
→ 10169C1＋2034V1＋ (678Mk1+136Mv1+0M1ⅱ+1220M1ⅲ ) = 14237W1
→ 10847C1＋2169V1＋0M1ⅱ+1220M1ⅲ = 14237W1 





II  3C2＋4325V2＋4325M2 = 8654W2
→ 3C2＋4325V2＋ (-2Mk2＋1Mv2＋4326Mb2) = 8654W2
→ 3C2＋4325V2＋ (-2Mk2＋1Mv2＋3M2ⅱ＋4322M2ⅲ ) = 8654W2
→ 1C2＋4327V2＋3M2ⅱ＋4322M2ⅲ = 8654W2
→ 1C2 ＋ (2034V2ⅱ＋3M2ⅱ )＋ (2292V2ⅲ＋4322M2ⅲ )= 8654W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分6614Vⅲ
*  蓄積率 0%（-2Mk2 ＋ 1Mv2＝ -1M2/4325M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 9749C3＋4874V3＋4874M3 = 19497W3
→ 9749C3＋4874V3＋ (225Mk3＋127Mv3-4492Mb3) = 19497W3
→ 10003C3＋5002V3＋4492Mb3 = 19497W3
　　　　*225Mk3＝10003Vⅲ -9749C3
　　　　　　* 10003Vⅲは、❶Ⅰ部門からⅢ部門に新たに追加される分と
　　　　　　　　　　　　   ❷Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分の和
　　　　* 4492Mb3は新規投入値、また同時に新しい労働力の動員値
＊蓄積率 8 %（225Mk3 ＋ 127Mv3＝352M3/4874M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　4 ％（-1M2＋352M3＝351M /9199M）
13年目
Ⅰ  10847C1 ＋ 2169V1 ＋ 2169M1 = 15186W1
Ⅱ  1C2 ＋ 4327V2 ＋ 4327M2 = 8654W2
Ⅲ  10003C3 ＋ 5002V3 ＋ 5002M3 = 20007W3
Ⅰ 10847C1＋2169V1＋2169M1 = 15186W1　（蓄積率 40 %）
→ 10847C1＋2169V1＋ (723Mk1+145Mv1+0M1ⅱ+1302M1ⅲ ) = 15186W1
→ 11570C1＋2314V1＋0M1ⅱ+1302M1ⅲ = 15186W1 




II  1C2＋4327V2＋4327M2 = 8654W2
→ 1C2＋4327V2＋ (-1Mk2＋1Mv2＋4327Mb2) = 8654W2
→ 1C2＋4327V2＋ (-1Mk2＋1Mv2＋1M2ⅱ＋4326M2ⅲ ) = 8654W2
→ 0C2＋4327V2＋1M2ⅱ＋4326M2ⅲ = 8654W2
→ 0C2 ＋ (2007V2ⅱ＋1M2ⅱ )＋ (2320V2ⅲ＋4326M2ⅲ )= 8654W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分6646Vⅲ
*  蓄積率 0%（-1Mk2 ＋ 1Mv2＝0M2/4327M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 10003C3＋5002V3＋5002M3 = 20007W3
→ 10003C3＋5002V3＋ (258Mk3＋129Mv3-4615Mb3) = 20007W3




　　　　　　　　　　　　   ❷Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分の和
　　　　* 4615Mb3は新規投入値、また同時に新しい労働力の動員値
＊蓄積率 8 %（258Mk3 ＋ 129Mv3＝387M3/5002M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　4 ％（0M2＋387M3＝387M /9329M）
14年目
Ⅰ  11570C1 ＋ 2314V1 ＋ 2314M1 = 16198W1
Ⅱ  0C2 ＋ 4327V2 ＋ 4327M2 = 8655W2
Ⅲ  10261C3 ＋ 5131V3 ＋ 5131M3 = 20522W3
Ⅰ 11570C1＋2314V1＋2314M1 = 16198W1　（蓄積率 40 %）
→ 11570C1＋2314V1＋ (771Mk1+154Mv1+0M1ⅱ+1388M1ⅲ ) = 16198W1
→ 12342C1＋2468V1＋0M1ⅱ+1388M1ⅲ = 16198W1 




II  0C2＋4327V2＋4327M2 = 8655W2
→ 0C2＋4327V2＋ (0Mk2＋0Mv2＋4327Mb2) = 8655W2
→ 0C2＋4327V2＋ (0Mk2＋0Mv2＋0M2ⅱ＋4327M2ⅲ ) = 8655W2
→ 0C2＋4327V2＋0M2ⅱ＋4327M2ⅲ = 8655W2
→ 0C2 ＋ (1980V2ⅱ＋0M2ⅱ )＋ (2347V2ⅲ＋4327M2ⅲ )= 8655W2
*  蓄積率 0%（0Mk2 ＋ 0Mv2＝0M2/4327M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 10261C3＋5131V3＋5131M3 = 20522W3
→ 10261C3＋5131V3＋ (270Mk3＋135Mv3-4726Mb3) = 20522W3
→ 10531C3＋5265V3＋4726Mb3 = 20522W3
　　　　*270Mk3＝10531Vⅲ -10261C3
　　　　　　* 10531Vⅲは、❶Ⅰ部門からⅢ部門に新たに追加される分と
　　　　　　　　　　　　   ❷Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分の和
　　　　* 4726Mb3は新規投入値、また同時に新しい労働力の動員値
＊蓄積率 8 %（270Mk3 ＋ 135Mv3＝405M3/5131M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　4 ％（0M2＋405M3＝405M /9458M）
15年目
Ⅰ  12342C1 ＋ 2468V1 ＋ 2468M1 = 17278W1
Ⅱ  0C2 ＋ 4327V2 ＋ 4327M2 = 8655W2
Ⅲ  10531C3 ＋ 5265V3 ＋ 5265M3 = 21062W3
Ⅰ 12342C1＋2468V1＋2468M1 = 17278W1　（蓄積率 40 %）
→ 12342C1＋2468V1＋ (823Mk1+165Mv1+0M1ⅱ+1481M1ⅲ ) = 17278W1
35世界情報経済体制移行期におけるサービス労働の位相変化
→ 13164C1＋2633V1＋0M1ⅱ+1481M1ⅲ = 17278W1 




II  0C2＋4327V2＋4327M2 = 8655W2
→ 0C2＋4327V2＋ (0Mk2＋0Mv2＋4327Mb2) = 8655W2
→ 0C2＋4327V2＋ (0Mk2＋0Mv2＋0M2ⅱ＋4327M2ⅲ ) = 8655W2
→ 0C2＋4327V2＋0M2ⅱ＋4327M2ⅲ = 8655W2
→ 0C2 ＋ (1952V2ⅱ＋0M2ⅱ )＋ (2375V2ⅲ＋4327M2ⅲ )= 8655W2
　　　　　　　　　　　　注3）Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分6702Vⅲ
*  蓄積率 0%（0Mk2 ＋ 0Mv2＝0M2/4327M）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ 10531C3＋5265V3＋5265M3 = 21062W3
→ 10531C3＋5265V3＋ (285Mk3＋143Mv3-4837Mb3) = 21062W3
→ 10816C3＋5408V3＋4837Mb3 = 21062W3
　　　　*285Mk3＝10816Vⅲ -10531C3
　　　　　　* 10816Vⅲは、❶Ⅰ部門からⅢ部門に新たに追加される分と
　　　　　　　　　　　　   ❷Ⅱ部門からⅢ部門に新たに追加される分の和
　　　　* 4837Mb3は新規投入値、また同時に新しい労働力の動員値
＊蓄積率 8 %（285Mk3 ＋ 143Mv3＝428M3/5265M）
＊Ⅱ＋Ⅲの統合蓄積率　4 ％（0M2＋428M3＝428M /9329M）
2．Ⅰ部門の有機的構成を6、資本蓄積率を50％にしたB式（省略）
3．Ⅰ部門の有機的構成を7、資本蓄積率を60％にしたC式（省略）
